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Abstract 
百1isarticle discusses the crucial role D.G. Ro四社iplayed in the Victorian Blake revival in terms of the 
following two points. First, Rosse仕i’sacquisition of Blake’s Notebook in April 184 7 led him with others to 
initiate the Pre-Raphaelite movement which in加mcon廿ibutedto improving the public’s appreciation of 
Blake’s work. Indeed, Blake was Rosse仕iラsimmediate predecessor as in Public Ackか-eshe declared his 
intention to restore art 'to the Florentine originalラagainstthe Venetian and Flemish schools that British 
academic painting was modelled on. Just as Mark Evans later regarded Blake’s annotations to Re戸mids’
Discourses on Aげ asepitomizing‘由econflict between Romanticism and Clぉsicismin Britain', in 
Blake’s Notebook Rossetti clearly perceived the conflict between the two art movements in Britain, and 
rejected出ela杜eras false 'Old Art’while embracing the former as飢1e'New Aげasexpressed in The 
肋 useofL旅Secondl弘Rossetti’sperception of Blake as a revolutionary artist is fuly implemented in the 
way Alexander Gilchrist’s L旅ofBlake was completed. By allowing Gilchrist to make use of Blake’S 
Notebook on condition of his 'printing the whole of the printable contenぜラ Rosse枕iwas necessarily 
involved in the Blake project. A貧erGilchrist’s dea由， Rosse社iwas not only the practical editor of the 
second volume of the 砂 ofBlぬラbuthe also, as his bro勧 rand Debora Dorfinan pointed out, wrote 
supplemen臼1Ymaterial for the first volume to re白色町eBlake’s merits as an artist. While Anne Gilchrist 
and W. M. Rossetti also worked hard on the L旅ofBl物，i臼overalle能ctas the revolutionary manifesto 
of the new担tcan be a位ibutedto Rossettiラandits publication resulted in a paradigm shi立inart due to the 
rise of Blake and血cfal of Sir Joshua Re卯oldsas well as R. H. Cromeゐ守bomasStothard -reminiscent 
of廿1edesign expounded in A Vision of the Last Jz吟ement.
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ム・ロパートソンを、そして、 1942年にはリヴェン・トッドを編者として繰り返し出版されたが、 5 その問、ブレイ
ク研究の進展に伴い、特にロセッティ兄弟の労作で、ある第二巻は、次第にその固有の価値を喪失し、 トッドの版に到
つては、完全に姿を消している。しかも、この時点で既に、ロセッティは、ブレイクの詩をかなり無淘惹に修正した
事で、すっかり評判を落としてしまっており、 6 初版の三人の編者の内、 トッドに正確さの点から最も評価を受けたの
は、ウィリアム・ロセッティで、あった（G1945: vii）。 近年、ブレイクの受容史が脚光を浴び、ギルクリストの『ブレ
イク伝』が読まれる機会が少なくない中で、これまで伝記の事実関係の信頼性から G.E.ベントリーに推奨されてい
たのはトッドの版であるが、 7 第二巻を削除した形の『ブレイク伝』によっては、 1863年当時の同書の真価とその意
義は到底伝わり得ない。本稿の目的は、ギルクリストの『ブレイク伝』が、ヴィクトリア朝において劇的なブレイク・
















































ることが、学びを進める最初の条件で、あったj(Modem Painters : 3.327・28）と述べているからである。
ロセッティの自らの芸針親を貫こうとする思いは、弟が樹商しているように（FamilyLetters: 1.144）、彼のソネット集
である『生命の剖（TheHouse of Lije）の中でも「部、芸術と新しい芸術J('Old and New Art＇）とー まとめにされてしも
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